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20 30 40屈品 度60 70 80 90(○)
b)ストレッチング群図2 平均 トルクー 角度曲線の変化表 1 各股関節屈曲角度における%伸展 トルク値の平均と標準偏差
股関節屈曲角度 10 15 20 25 30 35 40 45 50コントロール群 0.0±0.0 1.8±3.2
6.3±2.0 7.9±3.0 10.0±3.5 12.8±4.0 5.0±4.0 18.5±5.323.4±6.1ストレッチング群 0.0±0. 3.3±3.9 4 43 68 72 84 84 ll2 91143 75 76 77 18
±9.2股関節屈曲角度 55 60 65 70 75 80 85 90*コントロール群 27.6±6.9 32.1±
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